Annie Fontana, born in Milano (Italy) in 1955, studied and obtained degrees in composition ( with Bruno Bettinelli), organ (with Luigi Molfino) and piano (with Antonio Beltrami) at the Music Conservatoire "Giuseppe Verdi" of Milan.
Since 1977 she has taught Composition at the Music Institute "A. Peri" of Reggio Emilia; since 1985 she is Professor of Elements of Composition at the Music Conservatoire "C. Pollini" of Padua.
She has authored several instrumental and vocal compositions, that have successfully been played in and outside Italy, obtaining international prizes (among others, "Dimensioni" for clarinet and orchestra, presented in 1978 in Rome and in 1980 at the "Prix International Prince Pierre de Monaco").
Annie Fontana
Carmen Alfaro Méndez, first Costa Rican percussionist obtaining master degrees in Europe. Graduated from the State University of Music and Performing Arts, in Stuttgart, Germany, she obtained Orchestral percussion and pedagogics for percussion specializations. 
Carmen Alfaro Méndez

THE TEN WINNERS
Elizabeth González (Rocha, Uruguay 1966) began her musical education at the Municipal Conservatory of Music of Rocha "Arq. Aristides Lezama" from which she graduated as a solfeggio teacher in 1980 and as a guitar teacher in 1984. She studied classical guitar with Mtro. César Amaro Carlevaro. She took her first harmony lessons with Mtro. Néstor Rosa Civitate and then she continued studying with Mtra. Beatriz Lockhart, with whom she also studied elements of counterpoint and composition. She taught guitar and harmony at the Municipal Conservatory of Rocha for more than 20 years.
She is a founding member of the Asociación Mujeres en Música, the Uruguayan branch of the Fondazione Donne in Musica (Italy), in whose Director Board she held the position of secretary between 2003 and 2007. In 2006 she recorded the CD "Alternativa" with 70 minutes of music from her authorship (vocal quartet, singing and piano, piano, guitar) . She has been awarded nationally and internationally for her musical production, especially for her chamber vocal works. She keeps a difficult compatibility between her strong musical vocation and her professional activity as Civil Engineer and Professor at the Faculty of Engineering of the Universidad de la República.
Elizabeth González
Mathilde Grooss Viddal is one of Scandinavia's great creators of free and contemporary jazz. She has received several International Awards for Composition/Arrangement and contributed to dozens of CD's. She has also received several commissions and installations at home and abroad, to great critical acclaim amongst reviewers of jazz in Norway and internationally. Viddal has collaborated with musicians from all over the world, in recent years in close collaboration with the French-Syrian musician Naïssam Jalal.
Viddal is an artist with deep foundation in several different styles, whose own work goes beyond the boundaries of genre. http://mgviddal.com
Mathilde Grooss Viddal
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Isabel is a multi-disciplinary artist, born in El Salvador, and established in San José, Costa Rica where she graduated from the Programa Danza Abierta at the University of Costa Rica. She attended the Brooklyn Ballet and 92 Street "Y" summer programs (2010) and graduated from the 4-Week Musical Theatre Program (2016) at the New York Film Academy, New York (USA). As a soloist singer, Isabel has a wide experience in opera and musical theatre with several symphony and chamber orchestras from Costa Rica, El Salvador, and Honduras. As a composer, her repertoire goes from performing arts music (dance and theatre) and chamber music, to popular and musical theatre songs. In Costa Rica, she has composed music for the National Dance Company, Vitral Danza and independent dance productions, and her acknowledgements include the "2009 Young Soloist Award" (National Symphony Orchestra Contest), "Best Female Dancer" (Festival de Coreógrafos Graciela Moreno 2014 and ANATRADANZA) and recently, the 2017 Ricardo Fernández Guardia National Award "Best Performance in a Play" (Ministerio de Cultura y Juventud).
Isabel Guzman Payes
Jordanian composer, producer and singer. Having lived in different Arab countries each with its own musical culture, this helped Linda diversify her compositional work. She composed multiple songs of different genres as well as a composition for a theatre play. For the past 5 years, Linda has been a Professor of Arabic singing and music education at the University of Jordan as well as a vocal coach of Arabic singing at the National Institute of Music and the Jordanian Academy of Music. After earning her Master degree from the University of Jordan for Music Education (Arabic Singing), Linda is currently in her final stages of preparation for her doctorate degree in the Holy Spirit University of Kaslik, Lebanon. Linda also owns a production company for audio and video in the capital city of Jordan, Amman, called "The Studio".
Linda Hijazi
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Jane Meryll attended Sarah Lawrence College and got her BA in 1996 and her MA in 2000. She studied applied piano at Boston University, composition at Juilliard and jazz arranging and composition at Berklee College of Music in Boston. She has also completed private studies in all areas with among others Sir Roland Hanna, Norman Simmons, David Sorin Collyer.
During her career as musicist Jane has worked in Commercial Music Production and Music Education, ranging from Jazz to Classical, Pop and Theatre. Pianist, singer, composer and producer, she has composed hundreds of jingles for the radio and TV. She is also an RCA Victor recording artist and a cabaret performer. The longest jingle for its time has been Purina Cat Chow -Your Cat Is Your Friend.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SKxW0OT7GUA Jane has received a Grammy Nomination in 1996 in the Jazz song category with her piece So Near, So Far. It was recorded and arranged by Mike Abene.
Jane is also an ASCAP writer and publisher member -(Jane Meryll, The Toonz Co, Dadada Dum Music Publishing. She has received ASCAP Awards and done public performances of works in all genres of commercial music, original songs and educational works (Belwyn Mills), and beginning string orchestra teaching pieces.
Jane Meryll
Katarina Pustinek Rakar (1979) continued her music education at the Conservatory for Music and Ballet in Ljubljana after completing piano primary studies at the (Primary) Music School. At the Conservatory she took three main subjects: theory studies, oboe and solo singing. Later, she received a master's degree in Composition and Music Theory studies at the Academy for Music in Ljubljana, Slovenia.
She actively cooperated with the best Slovene choirs and she was a member of the Slovenian Chamber Choir. She studied at seminars at home and abroad in solo, choral singing, choir, solfeggio and composition courses.
Her compositional work includes mainly vocal music (vocal music, children's songs, youth, women's, men's and mixed choirs), as she has the most experiences at that fields and she is regularly commissioned to write for those ensembles. Most of her compositions are published in various publications or published in the editions of the Society of Slovene Composers and in Astrum Music Publications.
In 2017 she wrote a piece Adrca, with which a women choir Carmen Manet won the 1st competition for Eurovision Choir of the Year in Riga, Latvia. In September 2018 her piece Das Rufen der Seelen was selected and performed by BBC Singers in London in BASCA' s call for scores and there was also a world premiere of a piece I believe, spring is coming dedicated to victims (mainly women) of the concentration camp Ravensbrück in the same month in Fürstenberg(Havel), Germany. Besides that her compositions were performed in Slovenia, Italy, Sweden, Belgium, USA and in other countries. With her family she lives in Šmarca near Kamnik, Slovenia and she works at the Conservatory for Music and Ballet in Ljubljana, where she teaches solfeggio and theoretical studies. 
Jeanne Zaidel-Rudolph
Shruthi Rajasekar is an American composer and vocalist. Trained in both the Carnatic (South Indian classical) and Western classical idioms, she uses her unique background to create music that explores intersections in her cultural identity. Recent honors include the 2018-2019 Psappha Composition Scheme in Manchester, UK, the 2018 Composers Guild of New Jersey Award honoring a new work for the New Brunswick Chamber Orchestra, and the VocalEssence ReMix Composer Program in Minnesota, USA.
In addition, her choral work has appeared on American public radio numerous times, reaching more than 300,000 listeners. Shruthi is also an award-winning classical soprano and Carnatic singer. Shruthi received her B.A. in Music from Princeton University with highest honors, and is currently pursuing graduate studies for ethnomusicology and composition in the United Kingdom as a 2018 Marshall Scholar.
www.shruthirajasekar.com
Shruthi Rajasekar
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Erika Zoi, begins her musical studies at a young age at the S. Cecilia Conservatory in Rome mentored by M° Fausto Di Cesare and sustains composition and orchestra conducting with M° Alberto Meoli and M° Bruno Rigacci. Her concert career starts in 1992 when she performed as a soloist in various chamber music, and since then has performed numerous concerts both as main artist and as conductor. She has performed, both as main artist and author, in prestigious theatres and concert halls such as: Gregoriana Pontifical University; Orione Theatre; Quirino Theatre; Fornaci Theatre; Ennio Morricone Auditorium -Tor Vergata University; Salviatie Palace, in as many Italian cities such as Arezzo, Naples, Venice, Pisa. She made her debut at the Quirino Theatre in Rome as conductor at the "New Notes for Rome" concert, playing music she had composed, and the review from the Tempo newspaper: "a beautiful and moving Ave Maria". Her passages "Ave Maria" and "Holy Father's Son" were performed and conducted by her in the SAN PIETRO Basilica in Rome. The passage "Placide Aurore" she herself composed, was introduced into the S. Cecilia Conservatory in Rome recital programme. Her hymn "Ara Pacis", was performed near the ARA PACIS monument in Rome; with the Roma Capitale patronage, and at Piazza del Campidoglio -Palazzo Senatorio, Aula Giulio Cesare (all Rome municipal authorities offices), to commemorate Emperor Augustus' death two thousand years ago. The presentation of her CD "Riflessi" (Reflections) had the Italian film director and screenwriter Liliana Cavani and the composer Manuel De Sica as testimonials. She has been the artistic director of numerous events: culture and music, classical music, opera and contemporary music such as G. Puccini's Tosca as a premier in the natural scenery of Castel Sant'Angelo; she has presided, for the past 14 years, the capital's exhibition of "Piccoli musicisti… all' opera!" dedicated to music scholars. Tor Vergata University and the Cultural Association Fuori le Mura awarded her the "Jean Coste 2016 Award" in the most original music section category. In 2016 the Papal Committee XII organized a performance of her original music at Sant'Ignazio Basilica in Rome. In the same year her passage "Cammini" was programmed at the F.I.M. Fiera Internazionale della Musica in Erba (Como) (International Music Exhibition). From 2015 she has been Director of the Coro P.A.C.A.O Choir belonging to the Primaria Associazione Artistica Operaia; from 2012 Director of the Ensemble e Corale Laurentum San Romualdo Abate. In addition to her activities as a concert performer, composer and conductor, for over 20 years she has been teaching music, she is the Artistic and Musical Director of cultural associations, choirs and music academies in Rome.
M°Erika Zoi
Damiano Giuranna è direttore musicale della Fondazione World Youth Orchestra, fondazione partecipata dall'Università Sapienza di Roma. La Fondazione governa tutte le attività di alta formazione musicale e orchestrale, concertistiche, e di peacekeeping della World Youth Orchestra. 
Direttore M°Fabio Maestri
THE PERFORMERS
Nel 1994, anno della chiusura delle Orchestre Sinfoniche della RAI di Roma, Milano e Napoli, si costituisce l'Orchestra Roma Sinfonietta, un organismo duttile e dinamico, di organico variabile -dall' ensemble, all' orchestra da camera, all' orchestra sinfonica -in grado di affrontare composizioni di periodi storici e stili diversi, dal barocco alla musica contemporanea, dal jazz alla musica per il cinema, dal repertorio classico alla lirica. Formata da un nucleo di collaboratori di consolidata esperienza professionale è costantemente arricchita da giovani strumentisti selezionati attraverso audizioni.
Fin dalla sua costituzione ha iniziato una collaborazione con l'Università di Roma "Tor Vergata" dove svolge attualmente la propria attività concertistica. 
Orchestra Roma Sinfonietta
Cantante, direttore di coro di voci bianche, didatta e ideatrice di un metodo pedagogico per l'insegnamento musicale per l'infanzia si è diplomata al Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara in Canto, ha seguito corsi di Didattica Musicale e direzione corale in Italia e all' estero, è stata responsabile didattica di vari progetti di divulgazione ed educazione musicale a livello nazionale; ha diretto il coro di voci bianche "Cappella Ars Musicali" e il Coro di Voci Bianche dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia; dal 2011 è maestro docente di pratica corale e tecnica vocale della Scuola di Canto Corale del Teatro dell'Opera di Roma; all'interno della stessa istituzione ha partecipato alla preparazione delle formazioni di voci bianche impegnate nelle produzioni delle stagioni operistiche e concertistiche del Teatro dell'Opera.
Direttore M° Isabella Giorcelli
La Scuola di Canto Corale del Teatro dell'Opera di Roma ha l' obiettivo di dare una formazione vocale e musicale ad allievi di età compresa tra sei e sedici anni attraverso un' esperienza di alto livello artistico che educhi la sensibilità melodica e le abilità ritmiche di ogni allievo aiutandolo ad assumere un atteggiamento responsabile e professionale per una migliore attività collettiva sia scolastica che concertistica. Il percorso di crescita si avvale della collaborazione di assistenti e pianisti accompagnatori con un alto livello di specializzazione ed esperienza in campo didattico-musicale per l'infanzia. Gli allievi, ammessi dopo audizioni annuali, vengono inseriti, in base al loro livello di preparazione, in tre gruppi diversi: il Coro Preparatorio, la Schola Cantorum e il Coro delle Voci Bianche. Nella scuola si impara a cantare in polifonia, a due, tre e quattro voci, in un percorso graduale di difficoltà e a cimentarsi con un repertorio che attraversa la storia della musica dal Rinascimento di Giovanni Pierluigi da Palestrina fino alla musica contemporanea. Sono più di 200 gli allievi iscritti. È talmente alto il livello artistico raggiunto che i bambini partecipano regolarmente, sin dall'inizio dell'istituzione della scuola, non solo alle produzioni della Stagione del Teatro dell'Opera di Roma e a tutte le attività istituzionali della Fondazione ma ricevono inviti ad esibirsi in prestigiosi eventi culturali della capitale e dei festival italiani. 
THE PERFORMERS
Scuola di Canto Corale Teatro dell'Opera di Roma
Il 12 giugno ci ha lasciato Patricia Adkins Chiti. Un grande dolore, un vuoto immenso. Una donna straordinaria, una musicologa che ha dedicato la sua vita alla valorizzazione delle donne musiciste nel mondo con la Fondazione Donne in Musica/ Women in music di cui quest'anno ricorreva il 40esimo. Per me, da 35 anni, soprattutto un'amica speciale, generosa, sensibile e affettuosa. Insostituibile. Ma anche una moglie che adorava il suo Gianpaolo, musicista e compositore, cui la univa la passione comune per la musica e un grande amore fatto di comprensione, tenerezza e complicità. Mezzosoprano, musicista, musicologa, consulente per le politiche culturali presso istituzioni internazionali, governi, amministrazioni europee e di tanti progetti della Commissione Europea. Patricia era stata insignita dal presidente Carlo Azeglio Ciampi del titolo di Commendatore della Repubblica per meriti culturali. Il suo ruolo pionieristico nella ricerca storica sulla presenza delle donne tra i compositori musicali e come interpreti o esecutrici aveva alla base una ribellione unito ad un senso profondo di giustizia: smentire una storiografia che di fatto la negava e restituire identità e onore a tante donne artiste e autrici. Per questo era stata nel Consiglio Musica dell'Unesco e nel 1978 aveva creato la Fondazione internazionale Donne in Musica/Women in Music, riconosciuta dal Governo Italiano, dall'UNESCO, dall'EUC, dall'EUP, dall'Arab Academy e dal Consiglio Internazionale della Musica dell' UNESCO.
Grazie a Patricia e alla sua Fondazione, molte di noi hanno potuto conoscere di persona centinaia di musiciste, compositrici, interpreti contemporanee provenienti da tutto il mondo. Attraverso le sue pubblicazioni e straordinarie ricerche abbiamo scoperto la ricchezza e la diversità culturale, la creatività di musiciste che senza di lei non sarebbero entrate nella storia musicale internazionale. La passione e la competenza l'hanno portata, giovanissima mezzosoprano, a curiosare e a studiare negli archivi più reconditi, in tutti i luoghi del mondo dove prima è andata come cantante e poi come musicologa. Da questo lavoro capillare è nato, negli anni '90, l'archivio della Fondazione a lei intitolato con sede a Fiuggi: "Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica". E proprio nel comune ciociaro, da lei tanto amato e dove aveva un'amatissima casetta, il suo buon ritiro, ha dato il via ad un'importantissima iniziativa ovvero il Symposium internazionale delle donne in musica di Fiuggi che ha visto il centro storico della cittadina riempirsi della musica e degli incontri di straordinari musicisti. Ma la sua importantissima opera di ricerca, che l'ha portata a scrivere oltre trecento saggi sulla storia delle compositrici e direttrici musicali, era finalizzata ad una missione che ha impegnato tutta la sua vita e che anche ieri, con un filo di voce dal suo letto di ospedale, mi ha ricordato. Ovvero quella di restituire memoria e onore alle donne compositrici spesso ignorate soprattutto in Italia e in Europa dalla storia ufficiale.
A Tribute to Patricia Adkins Chiti Ricordando Patricia Adkins Chiti
E così, nella prima enciclopedia che ha scritto con Aaron Cohen, ha scoperto 21 mila donne musiciste di cui 1200 italiane. Accanto a quest' obiettivo, Patricia con la sua Fondazione, aveva a cuore la promozione della musica contemporanea attraverso bandi per giovani compositrici. Insieme a lei ho vissuto l'avventura della Commissione pari opportunità presso la presidenza del Consiglio e da presidente, a cavallo della fine degli anni novanta, quando come Presidente ho preteso che venisse inserita una donna artista. Una scelta che avevo maturato dopo averla conosciuta negli anni '80 e ne avevo capito il grande valore e impegno. Da quell'amicizia sono nate tante cose tra cui anche alcune delle sue più belle pubblicazioni come L'Almanacco delle Virtuose, Primedonne, Compositrici e Musiciste d'Italia; Jamila e le Altre: la musica delle donne nel Mediterraneo dalla Civiltà Sumerica fino al 1492 come un manuale per le scuole (in italiano, inglese e arabo); e Le donne della musica in Europa (in italiano e inglese). Tre libri che hanno accompagnato diverse stagioni della mia vita, sempre con lei vicina: dalla mia esperienza nel Parlamento italiano, al ruolo di Assessore regionale fino al Parlamento Europeo dove l'avevamo presentato con un piccolo concerto di donne musiciste. Quando parlavamo con Patricia della nostra amicizia e del nostro comune impegno (anche come membro del Cda della Fondazione insieme alla carissima Gigliola Zecchi ) ricordavamo due grandi iniziative che l'avevano vista protagonista straordinaria e creativa. La prima è stata quando, nel 2000, "inviata speciale" della Commissione nazionale Parità alla conferenza Unesco sui diritti culturali come membro della Delegazione del Governo italiano, lei aveva convinto un'assemblea distratta, prevalentemente maschile, cantando in piena plenaria una ninna nanna di Schubert seguita da un forte appello: "Per le vostre madri, prime maestre di musicasi appellò Patriciavi chiedo di votare i nostri emendamenti a favore del riconoscimento, della valorizzazione e del ruolo delle artiste e delle musiciste ". Fu un successo e il voto fu unanime. Il secondo grande progetto che all'inizio sembrava impossibile fu quando mi annunciò che aveva chiesto un appuntamento al segretario generale del Giubileo del 2000 per celebrare il 12 settembre la festa della Madonna con un grande spettacolo di musica, interreligioso, intitolato "Maria Mater Mundi", dedicato a Maria, Myriam, Mariam delle tre grandi religioni monoteiste. Conoscendo la sua straordinaria capacità di convincimento e le sue abilità diplomatiche non ho mai dubitato che ci sarebbe riuscita, come con lo straordinario spettacolo di danza e musica nella Chiesa della Minerva a Roma con Liliana Cosi dedicata a Madre Teresa di Calcutta, qualche anno prima, riportando la danza in una Chiesa! Ancora ricordo l' emozione e la straordinaria bellezza dello spettacolo alla Sala Nervi gremita oltre ogni previsione, in cui si mescolavano canto, musica e danze di donne di diverse parti del pianeta aperto dall'inno per il Giubileo da lei commissionato a compositrici attraverso con un bando internazionale. Ci fu anche un incidente diplomatico perché qualcuno in Vaticano non voleva che un gruppo di iraniane cantassero i versetti sacri del Corano. Ma Patricia preferì rinunciare alla diretta tv piuttosto che al canto delle musiciste iraniane, sostenuta in questo dal Cardinal Crescenzio Sepe. E, poi, in un'intervista, ha ricordato che sono venute tv da tutto il mondo, inclusa la Cnn. Il suo impegno in questi ultimi mesi e' stato dedicato a realizzare il prestigioso incarico affidatogli dall'Alta Commissione Human Rights dell'Onu di organizzare a Roma come unica Fondazione italiana il settantenne della Dichiarazione Universale dei diritti umani, dedicato ai diritti culturali delle donne. Al bando pubblico lanciato dalla Fondazione per donne compositrici e creatrici di musica di tutte le età, nazionalità e formazione musicale, mi ha confidato il giorno prima della sua morte, con una luce speciale negli occhi, hanno risposto 196 i paesi partecipanti e saranno selezionati 120 lavori. Era molto fiera di questo risultato e mi ha detto che i brani, che saranno selezionati da una Commissione internazionale, saranno presentati al Teatro Argentina a novembre 2018 in un Grand Gala con Unesco, UNHCR e Governo italiano. Questo progetto ha avuto il riconoscimento ufficiale della presidenza del Consiglio dei Ministri e attribuito il logo della celebrazione. L'impegno di Patricia deve diventare l'impegno di tutti noi per portare a buon fine questo straordinario evento e dedicare la giornata del 5 novembre alla sua luminosa testimonianza di passione per la musica e per i diritti delle donne. Sarei felice se le donne e in particolare le musiciste dedicassero a Lei in Italia, in La Fondazione promuove buone pratiche per facilitare l'introduzione di politiche culturali per proteggere e promuovere questa diversità, fornire opportunità per crescere artisticamente, e garantire la tutela delle loro espressioni culturali. Se la musica non è eseguita, non è percepito di esistere. Riteniamo essenziali costruire ponti tra chi crea musica ed il pubblico.
Nella ricerca dell' eccellenza contemporanea Donne in Musica lavora per incoraggiare il dialogo interculturale. Questo ruolo pionieristico nell'affermazione del concetto dell'unicità della donna come artefice della posizione musicale, è riconosciuto dal Governo Italiano, l'UNESCO, l'EUC, l'EUP, l'Arab Academy ed il Consiglio Internazionale per la Musica dell'UNESCO. Collabora dagli anni settanta con il Vaticano e dagli anni novanta con l'UNESCO e con l'European Music Council.
Per la Commissione Europea ha conseguito lo studio sulla musica degli immigranti nel Lazio: "Music in Motion: Diversity and Dialogue in Europe", (Ed. Transcript Verlag, Bielefeld), lodato dal MIBACt, l'UNESCO, l'EUC, l'Arab Academy, Consiglio Internazionale per la Musica dell'UNESCO e dal Vaticano. Nel 2015 per l'EUP ha preparato la "Raccomandazione per una Direttiva Europea per tutelare e promuovere chi crea musica oggi," e il White paper "Key changes for Women in Music and the Performing Arts" Questa serata vi viene offerto grazie al lavoro di una moltitudine di persone in onore di Patricia Adkins Chiti. Ringraziamo tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo e la loro opera.
Dal 1978 a oggi ha prodotto 1520 eventi musicali dal vivo con musiche di oltre 6700 compositrici da 79 paesi. Nel futuro la Fondazione, per continuare la propria attività ora che non c' è più la sua Fondatrice e presidente, ha bisogno di nuova linfa esecutiva e di nuovi fondi per facilitare l'importante lavoro che svolge a favore delle donne alla ricerca di eccellenza proprio come la cara Patricia Adkins Chiti. Ci mancherà moltissimo, ed anche se non riusciremo a colmare il vuoto che lascia, possiamo continuare insieme la sua opera mentre viaggiamo verso un futuro più equo e più solidale. 
